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─ PPP と TBL の授業の違いと共通点 ─
From Games to Tasks
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called games in foreign language learning are 
clearly not games at all; they are drills and 
exercises which may be called games in order 
to make them more palatable. A game must 
have some terminal point, and mere repetition 




Describe and Drawなどを紹介して、”Playing 
time for each game is short, and if students 
are interested and are given enough time, 












　２．Games trigger verbal communication.
　３．Games are open ended.






















































２）Controlled practiceの例、Who is it? （ibid.: 
76）は、一人がI’m thinking of a boy with 
(fair hair).のような発話をし、聞き手
が、‘It is John.’等と答えるタイプの練習。
これを、‘発話者’対‘pair’ , ‘group’, ‘class’
などとのinteractionで行う方法。
３）Communicative practiceの例、 Describe 
　５．Games are fun.











の 為 のgame（code-control game） とskill-
usingの為の game （communication game）の
区別がこの段階で明確になっていると云える。
　第二に、1980年代にCommunicative Approach
（CA） が はっき り と 姿 を 現 し て 来 た 時 に、
Johnson and Morrow（1981）は、実際の言語
使 用 を 促 す 活 動 と し て、‘role-play and 
simulation’、‘drama’と‘game and problem 
solving’の三分野を取り上げている。そして、
gameとproblem solvingについて、双方とも

















































非常に近いclosed information gap practiceで








































































































































で提唱しているような“ﬂuency based activities 





▪　Presentation. A text, audio, or visual 
is used by the teacher to present the 
grammar in a controlled situation.
▪　Practice. A controlled practice phase 
follows where the learner says structures 
correctly, using such activities as drills 
and transformations, gap-fill or cloze 
activities, and multiple-choice questions.
▪　Production. In the production phase, 
the learner transfers the structure to 
freer communication through dialogues 
and other activities, where there is more 
than one correct answer.





を踏まえ、‘teaching communication （product 
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が はっき り と し た 姿 を 現 す に は、 所 謂
communicative revolutionの後半期を待たな
ければならないのである。




































（communicat ion / task /meaningfu lness 
principle）の一つであるtask principleを基本
原理とすることになり、これはRichards and 
Rodgers（2006: 90） に よって“activities in 
which language is used for carrying out 
meaningful task promote learning”と定義され
ている。そして、CAの草創期である1980年















































出 版 さ れ る に 至って も 尚 “any language 
learning  activity that students do in their 
classes, whether it is a language game, a drill, 
comprehension questions, a gap-fill exercise, 




年になると、Willisによって、“…  a goal-
oriented activity in which learners use 
language to achieve real outcome.  In other 
words, learners use whatever target language 
resources they have in order to solve a 
problem, make a list, do a puzzle, play a game, 









者 間 の 単 な る 情 報 の 移 動 に つ な が る
information gapの域を超える、reasoning gap、
opinion gap（本井, 2012, 2013参照）の存在
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visitors to Japan.）  
〜Willis（1996:28）〜
























行 う こ と に な る。 こ の こ と は、TBLが







１．Listing（e.g. Make a list of your 
partner of all the animals you can think of 
in two minutes.） 
２．Ordering/sorting（e.g. In a group put 
these animals in order from most-least 
frightening/dangerous.）
３．Comparing（e.g .  Find as  many 
differences as you can between the 
pictures.）
４．Problem solving（e.g. You work for a 
zoo and can only buy one animal. Your 
zoo is losing money.  Decide which animal 
you will buy from this list, remembering 
that you want to attract new visitors.） 
５．Sharing personal experience （e.g. 
Write a list of all the wild animals you 
have seen. Find out from your partner 
how many he/she has seen.）
６．Creative tasks（e.g. Project work /
m a k i n g  a  s t o r y / p l a y / m a k i n g  a 
questionnaire to ask English speaking 
Pre-task（introduction to topic and task instruction）
Task Cycle（Task > Planning > Report）
（Listening to task　recording）







l anguage /Focus  on  language  > 
Practice > Practiceに対して、TBLの枠
組みが、Language Practice > Analysis 
of language/Focus on languageで あ る
こと。
　それでは、PPPととTBLはそれ程違うもの
な の で あ ろ う か。Johannes Wognerは 件 の
































発 展 と 共 に 細 分 化 さ れ、language 
















































のcommunicative revolutionに 関 す る 総 括






使 い た い と い う こ と に な る ） に 始 ま り、
language learning games （code-control 
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ﬂuency-first（CLT strong version） の 確
立 は 評 価 さ れ る。 但 し、authenticity, 
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